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Abstract
　This study examined the relationship between individual differences in Emotional 
Intelligence （EI） and involuntary autobiographical memories. Ninety-nine participants 
were required to complete the Japanese version of the Emotional Skills and Competence 
Questionnaire （J-ESCQ） and to record the contents of everyday involuntary 
autobiographical memories with a diary method. In the results, a group with high EI 
recalled more positive autobiographical memories than a group with low EI. These 
findings suggest that the emotional intelligence plays a significant role in involuntary 
autobiographical memories.






Joseph & Newman, 2010）。情動知能とは，情動を扱う個人の能力と定義され，その下位
能力として自分自身や他人の感情や情動を監視する能力，これらの感じ方や情緒を区別す
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が想定されている（Salovey & Mayer, 1990）。
　情動知能を測定する尺度として，Takšić（2002）がMayer & Salovey（1997）の定義に
基づき，ESCQ （Emotional Skills & Competence Questionnaire）を開発した。ESCQは























近年研究数が増加している（e.g., Berntsen & Rubin, 2006; Rasmussen & Berntsen, 2009; 











































検討する。無意図的想起のデータ収集については，従来の研究（Berntsen, 1996; 神谷, 
2003）に倣い，日誌法を採用する。情動知能の個人差については，先行研究（e.g., 








































































自分の情動の理解 他者の情動の理解 自分の情動の統制 合計
全体
M 24.24 24.50 27.66 76.40
SD  5.52  5.29  4.24 10.83
高群
M 29.79 28.93 32.29 91.00
SD  3.38  3.75  2.87  5.95
低群
M 17.53 19.13 22.73 59.40
SD  4.85  5.78  3.59  4.37
Table ２　情動知能高低群ごとの記憶特性評定平均値と分析結果
評定値 高群 低群 t値（df=27）
感情喚起度 3.33（0.99） 2.58（1.47） 1.62
快不快度 2.97（1.02） 2.00（1.01） 2.58＊
鮮明度度 2.40（1.25） 2.07（1.55） 0.64
想起頻度 3.64（1.01） 2.80（1.53） 1.74




















によって説明されてきた（e.g,. Yamamoto & Toyota, 2013）。感情ネットワークモデルと
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